













Politeness Strategies of Refusals in Japanese 
and Chinese: A Comparison between  
Japanese and Chinese Ofﬁce Workers
MENG Yun
This article reports on a study to investigate differences in the politeness 
strategies of refusals between Japanese ofﬁce workers (JJ) and Chinese 
ofﬁce workers (CC). The study examines how politeness strategies of 
refusals are used in everyday and company situations, for example, refus-
ing requests for a loan or to do overtime. Data was collected using a 
Discourse Completion Test (DCT) consisting of 8 simulated situations. 
Upon comparing the politeness strategies of the whole refusal used by JJ 
and CC in each situation, qualitative differences were found between the 
frequency of politeness strategies and expressions. Results are as follows.
(1)　 JJ used expressions of Apology appropriately according to their 
Power (hierarchical position), while CC made appropriate use of 
these expressions according to relative Social Distance.
(2)　 Whereas the Reasons used by JJ were vague, those of CC were more 
speciﬁc. The Reasons expressed by CC were also more diverse than 
those given by JJ.
(3)　 JJ were apt to use the politeness strategy of Alternative Plan, by 
which the initiative of making the request was deferred to the inter-
locutor. On the other hand, CC tended to be more receptive of the 
interlocutor’s request(s) and more likely to direct him or her to a 
third party who could fulﬁll the request. In this way the interlocu-
tor’s positive face was satisﬁed.
(4)　 Regardless of Power or Social Distance, the politeness strategy of 
Appellation was not used whatsoever by JJ. In contrast, CC tended 
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to use Appellation according to both these factors, although there 

















テジ （ーPositive Politeness Strategies、以下 PPS）」と「ネガティブ・ポラ




のストラテジーである（Brown and Levinson 1987: 70）。一方、「ネガティ
ブ・ポライトネス・ストラテジー」とは、他者から邪魔されたくないとい
う相手のネガティブ・フェイスを保つためのストラテジーである（Brown 































（藤森 1994; 崔 2002）。最後に、日本人は｛呼称｝を使用していないのに対
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のような、 8場面からなる談話完成テスト3）（Discourse Completion Test、
以下DCT）を実施した。
第一のDCT（Discourse Completion Test、談話完成テスト）の状況とし
て、先行研究（邱 2000; 崔 2002; 伊藤 2004a; 伊藤 2004b）に倣い「友達に
英訳のチェックを頼まれて断る状況」を採用した。この状況は、先行研究





























可能性があると考えられるため、場面の順番を変え、A, B, C9）という 3種


















（Blum-Kulka and Olshtain 1984; Beebe, Takahashi and Uliss-Weltz 1990; 生









































































我晕呢； 天呀； 我的天啊； 哎呀，完蛋


































































































たが、 それほど親しくない相手に対しては 87 例（53%） あった



























手に比べて、それほど親しくない相手に対しては「不好意思（bu hao yi 

































（7） 今立て込んでいて、 手が回っていないのですが 【JJC3】





















（11） 刚给家里寄钱了，现在手头也很紧张啊。 【CCA14】【男： 22歳】
 （家にお金を送ったばかりで、今ちょっときびしいです。）
（12） 明日は家の用事が入っているので 【JJC8】














































（17） 你还是另请高人吧。 【CCB10】【女： 24歳】
 （あなた、他の腕利きに頼みなさい。）
（18） 你还是去找李嘉诚吧。 【CCA6】【男： 24歳】
 （おまえ、やっぱり自分で李嘉诚（香港一の富豪）を探せよ。）


















































































































































②  もし B課長があなたと親しい上司なら、どう断りますか
　　あなた：













 6） Brown and Levinson（1987: 76–77）では、「社会的距離（Social Distance）」が
以下のように定義されている。
  D is a symmetric social dimension of similarity/difference within which S and 
H stand for the purposes of this act. In many cases （but not all）, it is based on an 
assessment of the frequency of interaction and the kinds of material or non-mate-
rial goods （including face） exchanged between S and H （or parties representing S 











 7） Brown and Levinson（1987:76–77）では、「力（Power）」が以下のように定義
されている。
  P is an asymmetric social dimension of relative power, roughly in Weber’s sense. 
That is, P （H, S） is the degree to which H can impose his own plans and his 
own self-evaluation （face） at the expense of S’s plans and self-evaluation. In gen-
eral there are two sources of P, either of which may be authorized or unauthorized 
-material control （over economic distribution and physical force） and metaphysi-
cal control （over the actions of others, by virtue of metaphysical forces subscribed 











  以上の Brown and Levinsonの「力」という要因の中には上下関係が含まれる
と考えられる。観測可能な変数として、本研究は、Brown and Levinsonの「力」
という要因の一要素である「上下関係」を取り出し、実証的研究を行う。

























①  もし Aさんがあなたと仲のいい友達なら、どう断りますか
　　あなた：










①  もし B課長が普段あなたとあまり話すことのない上司なら、どう断りますか
　　あなた：












①  もし Cさんがあなたの普通の友達なら、どう断りますか
あなた：






























①  もし Cさんがあなたの普通の友達なら、どう断りますか
あなた：







①  もし B課長が普段あなたとあまり話すことのない上司なら、どう断りますか
あなた：













①  もし Aさんがあなたと仲のいい友達なら、どう断りますか
あなた：












①  もし Cさんがあなたの普通の友達なら、どう断りますか
あなた：















  Aさん：  日本語から英語に訳した資料が A4で 20枚ぐらいあるんだけど、訳
をチェックしてもらえない？ 明日の朝、出さないといけないから。














①  もし Aさんがあなたと仲のいい友達なら、どう断りますか
あなた：







①  もし B課長が普段あなたとあまり話すことのない上司なら、どう断りますか
あなた：



















 18） 「不好意思（bu hao yi si）」、「不好意思啦（bu hao yi si la）」、「实在不好意思
（shi zai bu hao yi si）」のようなものが含まれる。
 19） 「抱歉（bao qian）」、「抱歉啦（bao qian la）」、「非常抱歉（fei chang bao qian）」
のようなものが含まれる。
 20） 「对不起（dui bu qi）」、「对不起啦（dui bu qi la）」「真是对不起（zhen shi dui 
bu qi）」のようなものが含まれる。
 21） 「不好意思（bu hao yi si）」類、「抱歉（bao qian）」類と「对不起（dui bu qi）」
類の中では、詫びる程度が最も弱いのは「不好意思（bu hao yi si）」類、その次
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